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14. 容積補償法 を 用 い た 無侵襲長時間連続血圧測定
が末梢部組織 に 与え る 影響. 神村仁弘， 陸清 明 ，
塚 田 章 ， 馬 場 欣哉 ， 佐 々 木 和 男 : 信 学 技 報
MBE2001-4: 25-31 (2001) 
15 .  ヒ ド ラ の バ イ オ ア ッ セ イ に お け る 触手 の 3 次元
形状復元 に 関す る 基礎的検討. 竹 山幸治 ， 塚 田
章 ， 馬場欣哉 ， 佐 々 木和男 ， 花井一光 : 信学技
報 MBE2001-5 : 33-37 (2001)  
16 .  Image moment analysis of glutathione­
induced behavioral response of Hydra. K. 
Hanai ， A. Tsukada， K. Takeyama， K. 
Sasaki : 第 12 回 日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 大 会
(2001) 
17 . 明暗順応 の 空間的特性 に 関 す る 心理物理学的研
究. 名畑久典， 塚田章， 馬場欣哉， 佐々 木和男 :
第 16回生体 ・ 生理工学 シ ン ポ ジ ウ ム 論文集 85-
88 (2001) 
18 . カ フ 圧迫下で上腕動脈 を 閉塞す る 組織 内 圧 の 指
標. 佐々 木和男 ， 塚田章 ， 陸清明 ， 馬場欣哉: 第
16回生体 ・ 生理工学 シ ン ポ ジ ウ ム 論文集 245-
248 (2001) 
19 .  ヒ ド ラ グル タ チ オ ン化学受容行動応答の コ ン ビ ュ ー
タ 解析 . 花井一光 ， 竹 山幸治 ， 塚 田 章 ， 佐 々 木
和男 : 日 本味 と 匂 い 学会第35回大会 (2001)
20. 画像不変 モ ー メ ン ト の 時系列解析 に よ る ヒ ド ラ
の 夕、、 ル タ チ オ ン 応答 の 解析 . 花井一光 ， 竹山幸
治， 塚 田 章， 佐 々 木和男 : 日 本生物物理学会第
39回年会 (2001)
2 1 . 画像解析 に よ る 動物行動 の 解析 . 花井一光 ， 塚
田章， 佐 々 木和男 : 比較生理生化学 18: 108-1 12  
(2001) 
22 . オ レ キ シ ン と 摂食調節 . 佐 々 木和男 ， 白 石武 昌 ，
大村裕: Clin. Neurosci . 19 :  1 167-1 168 (2001) 
プロ シーデ イ ン グ等
1 .  Reduced Branch-Line Coupler with Two 
Step Stubs -Part 1: Modified Coupler and 
Frequency Responses- . S .Z  Zhang， A. 
Tokunou， 1 .  Sakagami:  2000 Asia-Pacific 
Microwave Conference Proceedings : 1281-
1285 (2000) 
2 .  Quality Evaluatìon Model for JPEG2000 
Still Picture. Y.  Horita， J .  Ohnishi， T .  
Murai : Proc. of  Picture Coding Symposium 
2001 :  125-128 (2001) 
3 .  A Fundamental Examination for a 
Framerate Optimization in Low Bitrate 
Video Transmission . Y. Inazumi ， T. Isogai ， 
T. Yoshida， Y. Sakai ， Y. Horita: Proc. of 
Picture Coding Symposium 2001 :  136-139 
(2001 )  
4 .  Model of brightness illusion of human vis 
ual system. A.  Tsukada， Y. Baba， K. 
Sasaki : Proc. of 2001 Int. Tech . Conf. On 
Circuits/Systems， Computers and 
Communications 1: 763-766 (200 1) 
国際学会
1 .  Dendritic calcium increase induced by com­
bination of antidromic spikes and epsps in 
the giant interneurons . H .  Ogawa， Y. 
Baba， K.  Oka: 30th Annual Meeting of 
Society for Neuroscience ， New Orleans，  
U.S.A. Nov. (2000) 
2 .  Design of integrated enzyme sensors and 
chemical cross talks . M.Suzuki ， 
H .Akaguma， Y.Yamamoto ， S .Kawauchi: 
2000 International chemical congress of pa­
cific basin societies ， Honolulu ， U.S .A.  Dec. 
(2000) 
3 .  Expression of Acoustic Fields in Solids by 
Scalar and Vector Velocity Potentials，  M. 
Sato， Y. Takahata， M. Tahara， 1 .  
Sakagami: 2001 IEEE International 
Ultrasonic Symposium， Atlanta， GA. ， USA， 
Oct . (2001)  
4 .  Central mechanism of the effect of leptin 
on learning and memory. Y. Oomura， N .  
- 26 -
Hori ， T .  Shiraishi，  S .  Aou， K. Li ，  K.  
Fukunaga， K.  Sasaki : Soc. for Study on 
Ingestive Behavior， Philadelphia， U.S .A.  
June (2001) 
5 .  Endogenous satiety substances facilitate 
learning and memory. Y. Oomura， N .  
Hori ， T .  Shiraishi ， S .  Aou ， K. Li ， K.  
Fukunaga， K.  Sasaki: Cinese-J apanese 
Pathophysiology Cong. II， Chontsu， China 
Aug. (200 1) 
6 . Leptin activates the brain function. Y.  
Oomura， N.  Hori ， T .  Shiraishi， K.  
Fukunaga， T .  Takeda， K.  Sasaki : 13th Int . 
Cong. Physiol. Food and Fluid Intake， 
Queensland， Australia Aug. (2001) 
7 .  Ionic mechanism of the effct of endogenous 
food intake control substances on the hy­
pothalamic neurons . M. Ishibashi ， Y .  
Oomura， K.  Sasaki ， T .  Shiraishi: 34th Int. 
Cong. on Physiol. Sci . ， Christchurch， New 
Zealand Aug. (2001)  
8 .  Effect of Ghrelin and orexin on neuronal 
activity in the medial arcuate nucleus of 
rats . K.  Sasaki ， Y.  Yamada， M.  Ishibashi ， 
M. Nakazato， T .  Shiraishi， Y .  Oomura， K .  
Muramoto : 3 1th Annual Meeting of Soc. 
for Neurosci . ， San Diego ， U .S .A .  Nov. 
(2001)  
9 .  Effect of leptin and orexin on receptor 
channels of hypothalamic neurons in rats . 
Y. Oomura， K. Sasaki ， M.  Ishibashi ， T .  
Shiraishi : 3 1th Annual Meeting of  Soc. for 
Neurosci . ， San Diego ， U.S .A.  Nov. (2001)  
10 .  Miniaturization of SPR immunosensors . 
M.Suzuki， F .Ozawa， W.Sugimoto ， S .Aso: 
IUPAC International Congress on 
Analytical Sciences 2001 ，  Tokyo ， Japan 
Aug. (2001) 
1 1 .  Miniaturization of SPR immunosensors . 
M.Suzuki : The Fourth French-Japanese 
W orkshop on Biosensors and 
Bioelectronics ， Tokyo ， J apan Oct .  (2001)  
2000年�200 1 年研究業績一覧
特許
1 . 分布定数 フ ィ ル タ . 坂上岩太: 特願2001-313030
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著書
電子物性デバ イ ス工学講座
教 授 龍 山 智 栄
教 授 女 川 博 義
教 授 小 林 信 之
教 授 中 谷 司H 幸
教 授 上 羽 弘
助教授 丹 保 豊 和
助教授 岡 田 裕 之
助教授 山 崎 登志成
助 手 森 雅 之
助 手 中 茂 樹
助 手 喜久 田 寿 郎
助 手 二 井 隆 志
技 官 柴 田 幹
Theory of Two-Photon Photoemission 
Spectroscopy. H.  Ueba， T. Mii : "Time-
resolved photoemission from solids" in the 
Springer Series on Applied Physics ， 
Springer， Editors : M. Aeschlimann and M.  
Wolf (2001) 印刷中
原著論文
1 .  In-Situ Annealing of Thin SrO Films 
Grown on Si(001)-2x1 by Molecular Beam 
Epitaxy. T.  Tambo ， A. Shimizu， A .  
Matsuda， C.  Tatsuyama: Jpn. J .  Appl . 
Phys. 39:  6432-6434 (2000) 
2 .  Mechanical Rotor-Bearing Model for 
Liquid Crystal Systems. J .  Xu， H .  Okada， 
H. Onnagawa， S .  Sugimori ， K. Toriyama: 
Mol. Cryst. Liq . Cryst. :  (in print) (2000) 
3 .  Modulated Microdomain Switching of 
Nematic Liquid Crystals. T .  Takematsu， 日.
Okada， H .  Onnagawa: Mol . Cryst. Liq . 
Cryst. : (in print) (2000) 
4 .  Switching Characteristics of Hybrid 
Aligned Ferroelectric Liquid Crystals under 
Horizontal Electric Field . M. Takata， H .  
Okada， H .  Onnagawa: Mol . Cryst. Liq . 
Cryst. :  (in print) (2000) 
5 .  Phase relations in the Pr-Mn-O system at 
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1000 0C . T .  Shimazaki ， T .  Yamazaki ， K. 
Terayama， M.  Yoshimura: J .  Mater. Sci . 
Lett . 19 :  2029-2031 (2000) 
Preparation of ferroelectric glycine 
phosphite single crystals. Jannatul 
Nayeem， T. Kikuta， T. Yamazaki ， N .  
Nakatani: Jpn. J .  Appl . Phys . 39:  6612-66 13 
(2000) 
Sb Adsorption on Si( 1 1 1)-In(4x1) Surface 
Phase. B. V. Rao ， D. Gruznev ， T. Tambo， 
C .  Tatsuyama: Appl . Surf. Sci . 175-176 :  
187- 194 (2001) 
Role of Short Period Superlattice Buffers 
for the Growth of SiO . 75GeO .25  Alloy 
Layers on Si(001 ) .  M. M. Rahman， H.  
Matada， T .  Tambo ， C .  Tatsuyama: Appl. 
Surf. Sci. 175-176 :  6- 1 1  (2001)  
Heteroepitaxial Growth of High Quality 
InSb on Si( 1 1 1) Substrates.  B. V. Rao， D .  
Gruznev ， T .  Tambo ， C .  Tatsuyama: 
Semiconductor Science & Technology 16 :  
216-221  (2001) 
10 .  Growth of High-Quality InSb Films on 
Si( 1 1 1 )  Substrates without Buffer Layers . 
B .  V. Rao， D. Gruznev ， T .  Tambo， C .  
Tatsuyama: J.  Crystal Growth 224: 316-322 
(2001) 
1 1 .  Stractual Transformations during Sb 
Adsorption on Si(1 1 1)-In( 4x1) 
Reconstruction. B. V .  Rao ， D .  Gruznev ， T .  
Tambo ， C .  Tatsuyama: Jpn. J .  Appl . Phys. 
40: 4303-4308 (2001 )  
12 .  Growth of SiO . 75Ge025 Alloy Grown on 
Si(001)  Substrates using Step-Graded 
Short-Period (Sim/Gen)N Superlattices.  M.  
M.  Rahman， 日. Matada， T .  Tambo ， C .  
Tatsuyama: J .  Appl . Phys . 90 :  202-208 
(2001 )  
13 .  Development of Sn02-based Gas Sensors 
for Detection of Volatile Organic 
Compounds. M. Kadosaki ， S. Yamazaki ， S .  
Fujiki ， K.  Tanino ， C .  Tatsuyama: Trans. 
IEE of Japan 121-E:  395-401 (2001 ) .  
}4 . Twinned InSb molecular Layer on Si( 1 1 1) 
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Substrate. B .  V. Rao ， D .  Gruznev， M.  
Mori ， T .  Tambo ， C .  Tatsuyama: Surf. Sci. 
493 : 373-380 (2001)  
15 .  How Si(001)-4 x 3-In reconstruction im­
proves the epitaxial quality of InSb films 
grown on Si(001)  substrates : B. V. Rao ， M.  
Atoj i ，  D .  M.  Li ，  T .  Tambo， C .  Tatsuyama: 
Surf. Sci. 493: 405-431 (2001)  
16 .  Stability of two-step-Growth Bi2Sr2CuOx 
Films on Si(001)  using SrO Buffer Layer. 
T .  Tambo， A .  Shimizu， A .  Matsuda， C .  
Tatsuyama: Jpn. J .  Appl. Phys . (in press) 
17. Interface formation between S/GaS and 
diamond films .  M.  Mori ， K.Tsukada， T .  
Tambo， C .  Tatsuyama， T .  Ito : New 
Diamond and Frontier Carbon Technology 
1 1 :  331-338(2001)  
18 .  Numerical Evaluation of the Relative Value 
of Dielectric Anisotropy and Order 
Parameter in Fluorinated Nematic Liquid 
Crystals.  J. Xu， H.  Okada， S. Sugimori ， H .  
Onnagawa: Jpn. J .  Appl . Phys . 40(3A) : 
1375- 1376 (2001)  
19 .  Microdeflection Liqud Crystal Display 
Modes Using Eight-Division Electrodes. M.  
Ishimaru ， H. Okada， H.  Onnagawa: Jpn. J .  
Appl . Phys . 40(7) : 4631-4636 (2001) 
20 .  Scattering mode Displays with In-Plane 
Electrode structure. H.Ohura， H. Okada， 
H .  Onnagawa: J. Appl . Phys . 90(6) : 2650-
2653 (2001) 
2 1 .  Mechanical String Model for Liquid 
Crystal Ensamble: A Comprehensive Model 
for Polymorphism. K.  Toriyama， H.  
Kimura， H.  Onnagawa: Jpn. J .  Appl. Phys . 
40: 5000-5007 (2001)  
22 . ス パ ッ タ 膜 の パ タ ー ン 形成用金属 マ ス ク の有限
要素放熱変形解析 . 吉沢寿夫 ， 山 崎登志成 ， 山
淵龍夫 ， 広林茂樹 ， 喜久 田 寿郎 ， 中谷訓幸 : シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン 20(1 ) : 71-77 (2001 )  
23 .  Investigation of double oxides in the sys­
tem of Pr-Mo-O.  T. Yamazaki，  T .  
Shimazaki ， K. Terayama， M.  Y oshimura: 
J .  Mater. Sci . Lett . :  (to be published) 
2000年�200 1 年研究業績一覧
24. Slit structure as a countermeasure for the 
thermal deformation of a metal mask. T .  
Yamazaki ， T .  Yoshizawa， T .  Yamabuchi ， S .  
Hirobayashi ， T .  Kikuta， N.  Nakatani， T .  
Mizuguchi:  Jpn . J .  Appl . Phys . 40 : 462-465 
(2001) 
25 .  Dependence of composition uniformity of 
NiTi sputtered films on Ar gas pressure . 
T .  Yamazaki ， T .  Yoshizawa， H. Takada， F .  
Takeda，  T .  Kikuta， N. Nakatani， T .  
Yamabuchi : Jpn. J .  Appl . Phys. 40 :  452-456 
(2001) 
26. Transition to fixed final states in two­
photon photoemission from adsorbate­
metal systems. H. Ueba， T. Mii: Appl . 
Surf. Sci . 169- 170 :  63-67 (2001 )  
27 .  Theory of the relation between inelastic 
Scanning Tunneling Spectroscopy of 
adsorbates and their vibrational 
deexcitation. N. Mingo ， K. Makoshi ， T .  
Mii， H .  Ueba: Surf. Sci. 482-485(1-3) :  96- 100 
(2001) 
28.  Contribution to a theory of vibrational 
scanning tunneling spectroscopy of 
adsorbates-nonequilibrium Green's function 
approach- .  S. Tikhodeev ， M. Natario ， K .  
Makoshi ， T .  Mii ， H .  Ueba: Surf. Sci. 493(1-
3 ) :  63-70 (2001 )  
29.  Theory of  vibrational excitations of  
adsorbates by the scanning tunneling spec­
troscopy . K.  Makoshi ， N. Mingo， T. Mii ， 
H .  Ueba， S .  Tikhodeev: Surf. Sci . 493(1-3) :  
71-77 (2001)  
30. Theory of photon-assisted tunneling 
through quantum dot. T. Mii， K. Makoshi ， 
H .  Ueba: Surf. Sci . 493(1-3) :575-584 (2001 )  
31 .  Influence of coherent optical effect on time­
resolved vibrational SFG sp巴ctrum of 
adsorbates . H. Ueba， T .  Sawabu， T. Mii: 
Surf. Sci . 印刷 中
32. Theory of vibrational tunneling spectros­
copy of adsorbates on metal surfaces . T .  
Mii ， S .  Tikhodeev， H .  Ueba: Surf. Sci . 印
刷中
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33. Theory of Inelastic Tunneling induced mo­
tion of Adsorbates on Metal Surfaces . B. 
N. J .  Persson and H.  Ueba: Surf. Sci . 印
刷中
その他の論文
1 . 集積化VOC セ ン サ の 高感度化. 角 崎雅博， 藤城
敏史， 谷野克 己， 龍 山智栄， 小森， 谷 口 : 電気化
学会化学 セ ン サ 研究会第32固化学 セ ン サ 研究発
表会予稿集 (Chemical Sensors ， Proc. of the 
32th Chemical Sensor Symposium) ， Vo1 . 15 ，  
Supplement B ，  (2001) 
2 .  Si(1 11 )面の In誘起表面再構成上へ の Sb の 吸着 .
D.  Gruznev ， B .  V .  Rao ， 古川雄三， 森 雅之，
丹保豊和 ， 龍 山智栄: 電子情報通信学会 ， 電子
部品 ・ 材料研究(CPM)報告107: 89-93 (2001) 
プロ シーテ・ イ ング等
1 .  Organic Electroluminescent Devices using 
Cesium-based alloy for Cathode Metals. I .  
Yamamoto ， S .  Naka， H.  Okada， H .  
Onnagawa: Proceedings of The 10th 
International Workshop on Inorganic and 
Organic Electroluminescence (EL'OO) : 285-
288 (2000) 
2 .  The Field Induced Micro司Domain Liquid 
Crystql Display Modes. H. Ohno， H .  
Okada， H.  Onnagawa: Proc. ADjIDW'Ol :  
261-264 (2001)  
3 .  Organic Electroluminescent Devices Using 
Erbium as a Cathode. S. Tabatake ， S .  
Naka， H. Okada， H .  Onnagawa: Proc. 
ADjIDW'Ol :  1431- 1434 (2001)  
4 .  The Spray Printing Method for Organic 
Electroluminescent Devices . T. Echigo ， S .  
Naka， H. Okada， H. Onnagawa: Proc. 
ADjIDW'Ol :  1775- 1776 (2001) 
5 .  Fabrication Method of Organic 
Electroluminescent Devices using Fine 
Mask as an Evaporation Mask. T. Tsuji ，  S .  
N aka， H. Okada， H.  Onnagawa: Proc. 
ADjIDW'Ol :  1777-1778 (2001)  
6 .  Dependence of composition distribution of 
NiTi sputtered films on Ar gas pressure . 
T .  Yoshizawa， T. Yamazaki， H. Takada， T .  
Kikuta， N .  Nakatani ， T .  Yamabuchi ， 
F .Takeda: The Sixth International 
Symposium on Sputtering & Plasma 
Processes ， Kanazawa， Japan， Jun (2001) 
国際学会
1 .  Formation of Si( 1 1 1)-InSb(2x2) surface 
phase. D. Gruznev， B. V. Rao ，  M. Mori ， T .  
Tambo ， C .  Tatsuyama: the Fourth Japan­
Russia Seminar on Semiconductor 
Surfaces ， Nagoya Japan ， Nov. (2000) 
2 .  Smoothening of SiO . 75GeO .25  alloy surface 
using l-step short period (Si14jGe1)20 
superlattice. M. M.  Rahman， 日. Matada， 
T .  Tambo， C.  Tatsuyama: the Fourth 
Japan-Russia Seminar on Semiconductor 
Surfaces， Nagoya Japan， Nov. (2000) 
3 .  Structural transformation during Sb ad­
sorption on Si( 1 11)-In(4xl) reconstruction. 
B. V.  Rao ， D.  Gruznev ， T .  Tambo ， C. 
Tatsuyama: the 8th International 
Colloquium on Scanning Probe Microscopy 
and Asian SPM(3) ， Atagawa Japan， Dec. 
(2000) 
4 .  Composition Deviation of Alloy Films 
Formed by DC Magnetron Sputtering. T .  
Yamazaki， T .  Yoshizawa， N .  Nakatani， T.  
Yamabuchi， T .  Kikuta: The Second 
International Conference on Basic Sciences 
and Advanced Technology， Assiut， Egypt ， 
Nov. (2000) 
5 .  Superlattice Structure of ARS in the Polar 
Phase. K. Shimizu ， T .  Kikuta， R. Nozaki， 
Y .  Shiozaki : 3rd Asian Meeting on 
Ferroelectrics， Hong Kong， China， Dec. 
(2000) 
6 .  Phase Transition of Copper-Doped 
Triglycine Sulfate . T. Kikuta， T .  
Yamazaki ， N.  Nakatani : 3rd Asian Meeting 
on Ferroelectrics ， Hong Kong， China， Dec 
(2000) 
7 .  Interface formation between SjGaS and 
diamond films . M. Mori ， K. Tsukada， T .  
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3rd the Ito : T .  Tatsuyama， 
Symposium 
Electronic Devices(ISDED-3) ， 
Tambo， C.  
In terna tional 知能情報工学科Diamond on 
Osaka Japan， 
































Growth of SiO . 75GeO . 25j(SSLs)jSi(001)  
Systems. M.  M.  Rahman， H.  Matada，  T.  
Tambo， C.  Tatsuyama: the European 
Material Conference(E-MRS) 2001 Spring 
Meeting， D Strasbourg France ， June (200 1)  
Structure Evolution during 







Jan. (2001)  
8 .  MBE 
9 .  Surface 
Adsorption on 
Reconstruction. B .  V. Rao ， D .  Gruznev， T .  
Tambo， C .  Tatsuyama: 8th Int. Conf. üf 
Semiconductor Interfaces ， Sapporo Japan， 
著書
1 . イ ン タ ー ネ ッ ト 編 . 大森克史 ，長谷博行 ， 古 田 高
士， 高井正三 : 大学生 の 情報 リ テ ラ シ 一 入 門(第
3 版)(学術図書 出版社，東京) : 62-107(2001)  
2 .  Characterization of 
Universal 
language classes 
grammars ， Dyck reductions ，and 
Homomorphisms . S. Hirose， S. Okawa 




1 1 .  
Processing 
Computer Science to Biology， 
(Carlos Martin-Vide ， Victor Mitrana， eds . 
Gordon and Breach， UK) (200 1) 
Word に よ る 文書作成 の 基礎. 加藤武信，佐藤修，
酒井創 ， 木谷徳智 ， 小越康宏 : コ ン ビ ュ ー タ 活用
( サ ン ウ ェ イ 出版， 東京) :33-74 (2001 )  
4 .  UNIX を 使 っ て み よ う 一 基礎編 一 . 柴 田 啓司 ，











3 .  
R .  
on 




adsorbates. H. Ueba， T. Sawabu， T .  
International Conference 
SFG vibrational resolved 
13 .  
原著論文
ガ ス セ ン サ を 用 い た Epipremnum aureum の
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 浄化過程 の モ デ ル化. 小野寺
武，広林茂樹， 山淵龍夫，木村春彦 ，大薮多可志: 電
気学会論文誌，vo1 . 120-E ，no . 1 : 26-27 (2000) 
2 . 帯域分割 を用 い た パ ワ ー エ ン ベ ロ ー プ逆 フ ィ ル
タ 処理 の 残響抑圧効果. 広林茂樹， 山淵龍夫: 電
子情報通信学会論文誌 ，vol .J83-A ， no .8 :  1029-
Mii: 
on 
June (2001)  
10 .  Ferroelectric Properties 
Glycine Phosphite . Jannatul Nayeem， 日.
Wakabayashi ， T .  Kikuta， T .  Yamazaki ， N .  
Nakatani:  10th International Meeting 
Ferroelectricity ， Madrid ， Spain， Sep. (2001) 
Dielectric Dispersion of Triglycine Sulfate 
Ferroelectric Phase . T. Kikuta， T .  
Yamada， T .  Yamazaki ， N .  Nakatani: 10th 
International Meeting on Ferroelectricity ， 
Madrid， Spain， Sep. (2001)  
12 .  Dielectric Anomaly in 
RS-ARS Mixed Crystal . 
Region IV 
T. Kikuta， 
Kawabe， Y. Nakamura， T .  Yamazaki， 
Nakatani: 10th International Meeting 
Ferroelectricity ， Madrid， Spain， Sep. (2001) 
of coherent mlxmg on time 
Tenth 
Malo ， Saint Surfaces ，  at Vibrations 
tunneling spectros 
on metal surfaces . T .  
Theory 
copy of adsorbates 
Mii ， S. Tikhodeev ， H. Ueba: 
International Conference on Vibrations at 
Tenth 
France ， June (2001) 
of vibrational 14. 
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Surfaces， Saint Malo ， France ， June (2001 )  
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3 . ス バ ッ タ 膜 の パ タ ー ン 形成用金属 マ ス ク の 有限
要素放熱変形解析 . 吉沢寿夫 ， 山 崎登志成 ， 山 淵
龍夫，広林茂樹，喜久田寿郎， 中谷訓幸: 日 本 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 学会誌，vo1 . 120 ， NO. 1 :  71-77 (2001 )  
4 .  8lit structure as a countermeasure for the 
thermal deformation of a metal mask. 
Toshinari Yamazaki ， Toshio Y oshizawa， 
Tatsuo Yamabuchi ， Shigeki Hirobayashi ， 
Toshio Kikuta， Noriyuki Nakatani ， 
Tahashi Mizuguchi: Japan. J. Appl . 
Phys . . (in press) 
5 .  Dependence of composition uniformity of 
NiTi sputtered films on Ar gas pressure . 
Toshinari Yamazaki， Toshio Y oshizawa， 
Hisatoshi Takada， Fumio Takeda， Toshio 
Kikuta， Noriyuki Nakatani ， Tatsuo 
Yamabuchi : Japan . J. Appl. Phys . . (in 
press) 
6 .  H M M に 基 づ く 交通監視 映像 の 背景 ・ 物体 ・
影 の 分離手法 . 加藤 ジ ェ ー ン ，渡遺豊英 ， 米 国 政
明 : 情 報 処 理 学 会 論 文 誌 ， Vo1 .42 ， NO. 1 :  1-
15(2001)  
7 . 時間 メ デ ィ ア ン フ ィ ル タ に よ る 降雪 ノ イ ズ除去.
三宅一永 ， 米 田 政 明 ， 長谷博行 ， 酒井充 ， 丸 山 博 :
画像電子学会，Vo1 .30 NO.3 : 251-259(2001)  
8 .  Character String Extraction from Color D 
ocuments . Hiroyuki Hase， Toshiyuki 
Shinokawa，Masaaki Y oneda，Ching Y. Suen : 
Pattern Recognition，Vo1 .34 ，  NO. 7  1349-
1365 (2001)  
9 .  Homomorphic characterizations of recur­
sively enumerable languages with very 
small language classes. S. Okawa， S .  
Hirose Theoretical Computer Science ， 
Vo1. 250，  No. 1-2 : 55-69 (2001)  
10 . エ レ ベ ー タ 群管理 シ ス テ ム に 対す る 一考察. 小
越康宏 ， 木村春彦 ， 広瀬貞樹 ， 大里延康 : 電子情
報通信学会論文誌 ， Vol.J84-A ， NO. 1 : 22-32 
(2001) 
1 1 . マ ル チ エ ー ジ ェ ン ト シ ス テ ム を用 い た エ レ ベ ー
タ 群管理 シ ス テ ム . 小越康宏 ，木村春彦 ，広瀬貞
樹 ， 大 里 延 康 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ，
Vol.J84-D-I， NO . 2  : 191-202 (2001) 
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12. ラ イ フ ゲ ー ム に お け る 過渡現象 の セ ル数依存性.
蜂川繁， 米 田 政明 ， 広瀬貞樹 : 人工知能学会論
文誌， Vo1 . 16 ，  N 0 . 2  : 164-166 (2001)  
13 . 述語論理 を 扱 う 全解探索仮説推論 の 高速化. 越
野亮 ，林貴宏 ，木村春彦 ，広瀬貞樹: 人工知能学会
論文誌， Vo1 . 16 ，  NO.2  : 202-211  (2001) 
14. 仮説推論 の 反復 に 対 す る 高 速化 . 木村春彦 ， 参
沢 匡 将 ， 広瀬貞樹 : 電子情報通信学会論文誌 ，
Vol.J84-A， NO.8 : 1089-1093 (2001) 
15 . 仮説推論 に 対 す る 3 種 の 近似解法 . 越野亮 ， 岡
峰正，木村春彦，広瀬貞樹 : 人工知能学会論文誌，
Vo1. 16 ，  N 0 .6  : 465-472 (2001)  
16 .  Homomorphic characterizations of poly-
slender context-free languages .S .  Okawa， S .  
Hirose， P .  Domosi : Supplement of 
Publicationes Mathematicae ， No 60 in press 
(2001)  
17 .  Langton の 自 己増 殖 ル ー プ の 形態 的 進化 . 広
瀬貞樹， 米光一也， 蜂川繁 ， 大川 知， 米 田 政明 : 電
子情報通信学会論文誌， Vol. J85-D-I ， NO. 1  in 
press (2001) 
18 . 実時間探索 を 導入 し た コ ス ト に 基 づ く 仮説推論
シ ス テ ム に お け る ヒ ュ ー リ ス テ ィ ッ ク 関数 の
改良. 越野亮， 岡峰正 ，木村春彦 ，広瀬貞樹 : 電子
情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ，Vo1.85-D-I ， NO. 1  in 
press (2001) 
19 . 英語動詞意味情報 の 自 動獲得 に 関す る ー提案.
徐天最， 河崎善司郎， 瀧田啓司， 田 島正登 : 電
子情 報 通 信 学 会 論 文 誌 D-II Vol. J84-D-II 
NO.3 :  6 13-6 16 (2001 )  
その他の論文
1 .  Speech waveform recovery from a speech 
signal using inverse filtering of the power 
envelope transfer function. S. Hirobayashi ， 
H. Nomura， T. Koike ， M.  Tohyama: 
Electronics and Commuhications in Japan ， 
part 3， vol. 83， no. 6: 77-85 (2000) 
2 .  Gas-generating events estimation by means 
of remote sensing and cepstrum processing 
in an indoor space . S. Hirobayashi ， H .  
Kimura， M.  Tohyama， ' T . Oyabu: 
Electronics and Communications in Japan， 
part 3 ，  vol. 83， no . 7: 102- 1 14 (2000) 
3 . ス パ ッ タ 膜 の パ タ ー ン 形成用金属 マ ス ク の 熱変
形 . 吉沢寿夫 ， 山 崎登志成 ， 山淵龍夫 ， 広林茂
樹 ， 喜 久 田 寿 郎 ， 中 谷 訓 幸 : J ournal of the 
Vacuum Society of Japan， vol ， 44， no. 3 :  
272 (2001) 
4 .  Java に よ る オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 に 基 づ く シ ー ケ
ン ス 制 御 用 言語 の IL言語 へ の コ ン パ イ ラ の 作
成. 中 田義人，米 国政明 ，長谷博行，酒井充，丸山博:
電気関係北陸支部連合大会 ，E-3 1 : 31 7(2001 )  
5 . Immersive Virtual Reality . Frank 
Ekpar ，Masaaki Yoneda， Hiroyuki Hase， 
Mitsuru Sakai ，Hiroshi Maruyama: 電 気 関
係北陸支部連合大会 ，F-3 1 : 371(2001) 
6 . 全方位 レ ン ズ を用 い た ス テ レ オ 画像の 三次元再
構成. 河合宏文 ，毛利 昌 弘 ，米 国 政明 ，長谷博行，酒
井充 ， 丸 山 博: 電気関係北陸支部連合大会 ，F-32:
372(2001)  
7 . 視覚機能 を 有す る ロ ボ ッ ト の 試作. 笠島与史憲 ，
米 国 政 明 ， 長谷博行 ， 酒井充 ， 丸 山 博 : 電気 関係
北陸支部連合大会，F-33: 373(2001)  
8 . 顔平面 を用 い た 顔表情 の 解析 一 顔画像 と 顔平面
の 視覚化 と 対応付 け 一 . 笠松岳史 ， 松井敦之 ， 米
国 政明 ，長谷博行， 酒井充 ，丸 山 博: 電気関係北陸
支部連合大会，F-50 :  390(2001 )  
9 . 註視 に よ る 情景 中 の 文字情報 の獲得. 山崎剣冶，
米 国 政 明 ， 長谷博行 ， 酒 井充 h 丸 山 博 : 電気 関係
北陸支部連合大会，F-66: 406(2001) 
10 . 色範囲 を 規定 し な い 青色案 内 標識抽 出 . 加藤隆
広 ，小林明英，米国政明 ，長谷博行 ，酒井充， 丸山博:
電気関係北陸支部連合大会 ，F-70:  410(2001) 
1 1 . 案 内標識 の 矢印 の 抽 出及 び認識. 加藤隆広 ，小林
明英 ， 米 国 政明 ，長谷博行 ， 酒井充 ， 丸山博 : 電気
関係北陸支部連合大会，F-71: 411 (2001) 
12 . イ ン タ ー ネ ッ ト を 利用 し た デ ー タ 分散型. 岩橋
里佳 ， 岡 崎和 明 ，米 国 政明 ，長谷博行 ， 酒井充 ， 丸 山
博 : 電 気 関 係 北 陸 支 部 連 合 大 会 ，F-113 :
453(2001 )  
13 . 符号器変数 と シ ン ド ロ ー ム 形成器変数 の 関係 お
よ び シ ン ド ロ ー ム ト レ リ ス を用 い た 信頼度 の 推
定. 田 島正登， 柴 田啓司， 河崎善司郎 : 信学技
報 IT2001-7 : 37-42 (2001)  
2000年�200 1 年研究業績一覧
プロ シーデ イ ング等
1 .  Speech waveform recovery from a 
reverberant speech signal using a correla­
tion coefficient . T. Hasegawa， S. 
Hirobayashi ， T. Yamabuchi ， T. Yoshizawa: 
Proceedings of the Third Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering and 
Management Systems: 55-59 (2000) 
2 .  Blind deconvolution using power enve­
lope inverse filtering. S. Hirobayashi ， H. 
Terashima， T. Yamabuchi ， T. Yoshizawa: 
Proceedings of the Third Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering and 
Management Systems: �19-223 (2000) 
3 .  Pitch extraction using spectrum co任
traction and extension， Y. Nakabayashi ，  S .  
Hirobayashi ， T.  Yamabuchi ， T.  Yoshizawa， 
Proceedirigs of the Third Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering and 
Management Systems ，  pp. 224-228 (2000) 
4 .  Thermal deformation of a metel mask for 
pattern formation of sputterd films . T. 
Yamazaki ， T. Yoshizawa， T. Yamabuchi ， S. 
Hirobayashi ， T .  Kikuta， N.  Nakatani: 
Proceedings of JSST2000 on Modeling， 
Control and Computation in Simulation: 
372-376 (2000) 
5 .  Verification of a logarithmic model for es­
timation of a tin oxide gas sensor response 
under a mixture of gases ， A. Kadir， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi ， T .  Yoshizawa， 
Proceedings of the Third Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering and 
Management Systems (2000) 
6 .  Recognition of Human Behavior Using 
Sensor-Agent System. Yasuhiro Ogoshi， 
Tadanobu Misawa， Haruhiko Kimura， 
Yoshihiro Ueda， Takashi Oyabu' 
Proceedings of The Third Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering and 
Management Systems (APIEMS'2000) : 2 14-
218  (2000) 
7 .  Constructing Arbitary Perspective-白
Corrected Views From Panoramic Images 
円。
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Using Neural Networks . Frank Ekpar ， 
Hiroyuki Hase ， Masaaki Y oneda : Proceed 
ing of the 7th International Conference on 
Neural Information Processing 156-160 
(Taejon ， Korea)(2000) 
8 .  Distortion四Free Navigation of Omni­
Directional Images Using Constructive 
Neural Networks. Frank Ekpar， Masaaki 
Y oneda， Hiroyuki Hase Proceeding of 
the MVA International Workshop on 
Machine Vision Application 279-282 
(Tokyo，Japan) (2000) 
9 .  Mountain climbing method III 
マ
ル
チ モ ー ダ
ル
情報工学大講座
教 授 袋 谷 賢 吉
教 授 中 嶋 芳 雄
助教授 三 日 市 政 司
助 手 宮 越 降
技 官 大久保 篤 志
技 官 高 松 衛
著書
1 . 石川 ・ 富 山 ラ イ ト ア ッ フ。 の 名 所. 山岸政雄 ， 黒川
威人 ， 中 嶋芳雄 ，村上幸三郎 : ア ク タ ス (稲垣
渉 編 : 北 国 新 聞 社 出 版 ， 金 沢 市 ) pp88-89 
backpropagation algorithm. G.  Xia， T. (2000) 
Zheng， S. Hirobayashi ， T .  Yamabuchi: 
Proceedings of the Third Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering and 
Management Systems: 200-203・ (2000)
10. Alignment of Free Layout Color Texts for 
Character Recognition . Hiroyuki Hase ， 
Masaaki Y oneda， Toshiyuki Shinokawa， 
Ching Y.  Suen : Proceedings of the 6th 
International Conference on Document 
Analysis and Recognition 932-936(Seatle， 
USA) (2001)  
11 .  Experimental consideration of blue guide 
sign extraction for driver support systems. 
Takahiro Kato ，Hiroyuki Hase， Masaaki 
Y oneda : 8th World Congress on Intelligent 
Transport 、 Systems: CD-ROM (Sydney ， 
A ustralia) (200 1)  
12 .  A proposal for a face plane . 
Hase， Masaaki Y oneda， 
Hiroyuki 
Takefumi 
Kasamatsu， Jien Kato : Proceedings of the 
7th International Conference on Image Pr 
ocessing 333-336 (Thessaloniki ， 
Greece) (2001)  
原著論文
1 .  Brightness Perception of Light Source 
Colors in Dense Fog. M. Takamatsu，Y.  N 
akashima : OPTICAL REVIEW， Vo1 .8 ， No. 
3 : 198-202 (2001) 
2 .  Apparent Colors of 10 Test-Color-Cards in 
Dense Fog. M. Takamatsu ，Y.  Nakashima : 
Trans. IEE of Japan， Vo1 . 12 1-A， No.9 : 
815-822 (2001) 
3 . 短 時 間 呈示 に お け る 最適表示 色数 LED道
路情報板 に つ い て 一. 高松衛 ， 中 嶋芳雄 ， 中 島賛
太郎，加藤象二郎，吉原紳，飯塚昌之 : 視覚の 科学，
Vo1 . 22， No . 1 : 7-10 (2001)  
4 . 夜間都市景観照明 の 評価 に 関す る 研究. 高松衛，
中 嶋芳雄， 長 山信一 : 日 本色彩学会誌， Vo1 .25 ，  
NO . 2  : 136- 140 (2001) 
5 . 論理回路学習用 教材. 宮腰隆，松田秀雄 ，高松衛，
中 嶋芳雄 : 電気学会論文 誌 ， Vo1 . 1 2 1-A ，No .4 : 
385-386 (2001) 
6 . 核酸塩基配列 の 基礎的解析. 宮腰降 ， 野 田 徹 ， 畠
山豊正 : 電気学会論文誌，Vo1 . 12 1-C ，No.4 : 814-
815 (2001) 
7 . マ ン セ ル色票 に よ る 濃霧中で の色の見え方評価.
高松衛， 中嶋芳雄，飯塚昌之，吉原紳 ，加藤象二郎 :
電気設備学会誌，Vo1 . 2 1 ，No. 6 : 523-524 (2001) 
8 . 基礎論理回 路用 補助教材. 宮腰 隆 ， 松 田 秀雄 :
電 気 学 会 論 文 誌 ，Vo1 . 121-A，N 0 .7  : 708-709 
(2001 )  
9 . 表面照度 レ ベ ル に よ る 濃霧 中 で の 知覚色評価 の
- 34 -
差. 高松衛， 中嶋芳雄，坊藤俊志，堀田裕弘 : 電気
学会論文誌，Vo1 . 1 2 1-A， No.8 : 801-802 (2001)  
10 . カ ラ ー マ ッ チ ン グ法 を用 い た 物体色 の 見 え 方評
価 濃霧中 に お け る . 高松衛 ， 中 嶋芳雄 :
映像情報 メ デ ィ ア 学会誌，Vo1 .55 ，No.8j9 : 1207-
1213 (2001) 
1 1 .  LED道路f青報板 の 表示 色 一短 時 間 呈 示 に お
け る . 高松衛，中嶋芳雄，中島賛太郎，堀 田裕弘 :
電気学会論文誌， Vo1 . 1 2 1-A， No. 9 : 879-880 
(200 1)  
12 .  MFA モ デ ル に よ る T4 フ ァ ー ジ DNA の 大腸 菌
へ の 注入過程. 宮腰隆， 畠 山 豊正 ，津柳一美， 松 田
秀雄， 中 嶋芳雄 : 電気学会論文誌，Vo1 . 1 2 1-C ，No.
10 : 1549- 1554 (200 1) 
13 . カ ラ ー ネ ー ミ ン グ法を用 い た 極微小視角 に お け
る 知覚色評価. 高松衛 ， 中 嶋芳雄 ， 神 谷佳 : 映像
情報 メ デ ィ ア 学会誌 ，Vo1.55 ，No. 10 : 1298-1300 
(2001)  
14. 多段NAND論理回路の生成. 宮腰睦，松 田秀雄 :
電 気 学 会 論 文 誌 ，Vo1. 121 -A， No. 10 : 962-963 
(2001)  
15 . 符号化 さ れ た ス テ レ オ 静止画像 に お け る 品質評
価. 堀 田 裕 弘 ， 河合良 直 ， 本 田 和博 ， 村井忠邦 ， 高
松衛， 中嶋芳雄 : 映像情報 メ テー ィ ア 学会誌， Vol. 
55， No. ll : 1472-1478 (2001) 
16 . 可動有 限 オ ー ト マ ト ン モ デ ル で 記述 さ れ た mR
NA翻訳過程. 畠 山豊正，宮腰隆 : 電気学会論文
誌， Vo1 . 120-C， No. 12 : 1940-1947 (2000) 
17. Appearance of Object Colors in Dense Fog 
- Shift Perceived Munsell Value and Chr 
oma - .  Y. Nakashima，M.  Takamatsu : J. 
Light & Vis. Env. ， Vo1 .25 ， No.2 : (2001) in 
press 
18. Appearance of Object Color with Small 
Visual Field . Y.  Nakashima，M.  Takamatsu : 
J. Light & Vis . Env . ， Vo1 .25 ， No . 2  : (2001) 
m press 
その他の論文
1 . 雪国 に お け る 照明 と 都市景観 に 関す る 研究調査
ラ イ ト ア ッ プ ・ ス ポ ッ ト の 探査及 び評価一.
中嶋芳雄 : 照明学会北陸支部照明改善委員会調
査研究報告書 : 1-6 (2000) 
2 . 雪国 に お け る 照明 と 都市景観 視覚工学か ら
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ラ イ ト ア ッ プ ・ ス ポ ッ ト の 探査 ・ 評価 ま で • 
中 嶋芳雄 : 照 明 セ ミ ナ ー 講 演 論 文 集 : 1-14 
(2000) 
3 .  Simple Fabrication Techniques of Fourier 
Transform Hologram with Gray Level/ 
Quasi-Colors and Visual Appearance of 
Optically Reconstructed Diffractive Image . 
M .Iizuka，Y.  Ookuma，Y.  Nakashima : ACA 
DEMIC REPORTS Fac. Eng. Tokyo Inst. 
Polytech . Vo1 . 23 ， No. 1 : 35-46 (2001)  
4 . 増子記念病院透析 ル ー ム の 照 明 . 久米任弘 ， 中
嶋芳雄 ， 高松衛 : 平成 13年度電気設備学会全 国
大会論文集 : 169-170 (2001) 
5 . カ ラ ー マ ッ チ ン グ法 を用 い た 濃霧 中 で の 知覚色
評価 に 関す る 研究. 高松衛，中嶋芳雄，石井雅博 :
カ ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN2001 : (2001) in 
press 
6 . 短時間呈示 に お け る 最適表示色数 の 決定 に 関す
る 研究. 中 島賛太郎，高松衛， 中 嶋芳雄 : カ ラ ー
フ ォ ー ラ ム JAPAN2001 : (2001) in press 
7 . 夜間都市景観照 明 の 評価 に 関 す る 基礎的研究.
長山信一，高松衛，中嶋芳雄，堀田裕弘 : カ ラ ー フ ォ ー
ラ ム JAPAN2001 : (2001)  in press 
8 . マ ウ ス ポ イ ン テ ィ ン グ操作 に お け る タ ー ゲ ッ ト
色 の 影響. 林 義 高 ， 石井雅博 ， 田 村 宏樹 ， 唐政 ，
中 嶋 芳 雄 ， 高 松 衛 : カ ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN
2001 : (2001 )  in press 
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正夫， 松井明 : 臼 本機械学会北陸信越支部第38 (2001)  
期総会 ・ 講演会講演論文集， No.017 - 1 :  243-244 23 . 熱間押 出 し 加工時 に 生ず る 金型表面圧力分布 と
(2001) 材料流動 に 関す る 研究. 森 努， 高辻則夫， 松
14. PVD-TiN被覆材 の ア ル ミ ニ ウ ム 合金 と の 窒素 木賢司， 曾 田 哲夫， 室谷和雄， 上床浩一: 第51
中 し ゅ う 動試験 に よ る 性能評価. 春山義夫， 河 回塑性加工連合講演会: 137-138 (2001) 
村新吾， 横井信安， 大河 内 弘紀， 木村好次， 塩 24. ホ ロ ー ダ イ 押 出 し に お け る エ ン ト リ ー ポ ー ト 形
津和章: 日 本機械学会北陸信越支部第38期総会 ・ 状が押 出 し 圧力及び‘寸法精度 に 及 ぼ す 影響 に つ
講演会講演論文集， No.017- 1 :  1 1-12  (2001) い て. 稲垣稔之， 村上哲， 高辻則夫， 松木賢司，
15 . 複合表面改質 し た 工具鋼の ア ル ミ ニ ウ ム 合金 と 磯貝光之， 室谷和雄， 正保順: 第5 1 回型性加工
の し ゅ う 動 に お け る 寿命向上. 春山義夫， 河村 連合講演会: 139-140 (2001)  
新吾， 横井信安， 大河 内 弘紀， 木村好次， 塩津 25. AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金切 削 チ ッ プ の ECAP均
和章: 日 本 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 学会 ト ラ イ ボ ロ ジ ー 質固化成形 と そ の機械的性質. 曾 田 哲夫， 松木
会議予稿集: 335-336 (2001) 賢 司 ， 高辻則夫 : 第 51 回 塑性加工連合講演会 :
16. 高速度工具鋼SKH51 の 超長寿命疲労挙動 と 破 227 -228 (2001)  
壊形態. 塩津和章， 魯連涛， 森井祐一， 安岡学: 26.  リ サ イ ク ノレ プ ロ セ ス と し て の マ グ ネ シ ウ ム 合金
日 本機械学会平成13年度材料力学部門講演会講 切削 チ ッ プ固化押 出 し . 佐藤寿， 松木賢司， 曾
演論文集， NO.01-16 :  243-244 (2001) 田哲夫， 高辻則夫， 室谷和雄， 正保順: 軽金属
17. 表面改質材 の 疲労挙動 と 破壊形態(基調講演) . 学会第99回秋期大会: 25-26 (2000) 
塩津和章: 日 本機械学会平成 13年度材料力学部 27. 6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速切削. 上 田 毅文，
門講演会講演論文集， NO.01-16 :  253-256 (2001)  山 田 茂， 高辻則夫， 山 崎正樹: 軽金属学会第99
18. 高炭素 ク ロ ム 軸受鋼 の 超長寿命疲労挙動 に 及 ぼ 回秋期大会: 203-204 (2000) 
す二段荷重変動 の 影響. 魯連涛， 塩津和章: 日 28.  ECAP に よ る マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ フ。 の 固
本 機 械 学 会 2001 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 ， 化成形 と そ の 機械的性質. 会 田 哲夫， 松木賢司 ，
Vol . 1 :  175- 176 (2001)  高辻則夫: 日 本金属学会北陸信越支部 ・ 日 本鉄
19.  ト ポ グ ラ フ ィ 破面解析 に よ る β 型Ti合金 の 内 鋼協会北陸信越支部平成1 2年度連合講演会: 75 
部 き 裂発生挙動 に 関す る 研究. 西野精一， 塩津 (2000) 
和章， 山本薫: 日 本機械学会2001年度年次大会 29. 放電 プ ラ ズ マ 焼結法 に よ り 作製 し た Al-12Si-Fe
講演論文集， Vol.1 : 179-180 (2001) 系PjM合金 の 高温圧縮変形特性. 北見知士 ， 松
20. 熱CVD法 に よ る チ タ ン 合金系硬質薄膜 の ア ル 木賢司 ， 高辻則夫 ， 会 田 哲夫 ， 室谷和雄 ， 野洲
ミ ニ ウ ム 合金 と の し ゅ う 動性能評価. 春山義夫， 栄治 ， 黒石農士 : 日 本塑性加工学会第 10回北陸
河村新吾， 木村好次， 塩津和章， 横井信安: 日 支 部 講 演 会 若 手 技 術 者 ・ 産 学 官 研 究 交 流 会 :
本 機 械 学 会 2001 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 ， 63-64 (2001) 
Vol . 1 :  301-302 (2001) 30. 銀添加 し た YBa2CU3Ü7-X焼結体 の 超塑性圧縮加
21 . 表面改質 を 施 し た 高 硬度 鋼SKD61 の 耐食性評 工 と 超伝導特性 の 改善. 福 島篤史 ， 松木賢 司 ，
価 と 腐食疲労強度特性. 塩津和章， 光谷宏太郎， 高辻 則 夫 ， 会 田 哲夫 ， 室谷和雄 ， 高 昌宏 行 : 日
茂島博司 : 日 本機械学会2001年度年次大会講演 本塑性加工学会第 10回北陸支部講演会若手技術
論文集， Vol. 1 :  32 1-322 (2001) 者 ・ 産学官研究交流会: 65-66 (2001) 
22 . 耐摩耗性特殊高力黄銅 の 切 削性. 能登谷久公， 31 . ニ ッ ケ ル ア ル ミ ナ イ ド を結合相 と し た耐熱型サ ー
南震宇， 山 田茂， 高野登， 大 山達雄， 矢後E， メ ッ ト の 開発 . 吉本勉 ， 土肥義治 ， 松木賢司 ，
市 田 賢 一 : 伸 銅 技 術 研 究 会 誌 Vo1.40， NO . 1 :  高辻則夫 ， 会 田 哲夫 ， 村尚則 : 日 本塑性加工学
106-110  (2001) 会第 10回北陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官研
22. 押 出 し ダ イ ス の 表面改質 と そ の 性能評価 に つ い 究交流会: 67-68 (2001) 
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32 . ア ル ミ ニ ウ ム の 熱閤押 出 し 加工 中 の 金型変形量
の 測定. 高辻則夫 ， 松木賢司 ， 室谷和雄 ， 森努，
上床浩一， 和泉省二: 日 本塑性加工学会第 10回
北陸支部講演会若手技術者 ・ 産学官研究交流会:
69-72 (2001) 
33 . ア ル ミ 矩形中空押 出 し の 非定常 プ ロ セ ス へ の シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適用 . 石坂直樹 ， 稲垣稔之 ，
高辻則 夫 ， 松木賢司 ， 村上哲 ， 正保JII買 : 日 本塑
性加工学会第 10回北陸支部講演会若手技術者 ・
産学官研究交流会: 73-76 (2001) 
34.  A5056熱 間押 出材 の 表面性状 に 及 ぼ す 放電被覆
ダ イ ス 表面改質 の 影響 . 河原智行 ， 高辻則夫 ，
松木賢司 ， 室谷和雄 ， 会 田 哲 夫 ， 増淵竜治 : 日
本塑性加工学会第 10回北陸支部講演会若手技術
者 ・ 産学官研究交流会: 77-80 (2001) 
35. AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金 切 削 チ ッ プ の ECAP 囲
化 と 固化材質 の 均質化[ ベ ッ カ ム 1] . 今井泰則 ，
松木賢司 ， 高辻則夫 ， 会 田 哲夫 ， 室谷和雄 : 日
本塑性加工学会第 10回北陸支部講演会若手技術
者 ・ 産学官研究交流会: 85-86 (2001) 
36.  AZ31B切 削 チ ッ プ 熱 間 押 出 し 形材 の 機械 的性
質 と 表面性状 に 及 ぼ す ミ ク ロ 組織 の 影響 . 小原
卓， 松木賢司 ， 高辻則夫， 会 田哲夫， 室谷和雄，
佐藤寿: 日 本塑性加工学会第 10回北陸支部講演
会 若 手 技 術 者 ・ 産 学 官 研 究 交 流 会 : 87-88 
(2001)  
37 . ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工 中 の 押 出 し 金型変
形 に 関す る 研究. 松木賢司， 高辻則夫， 室谷和
雄， 曾 田哲夫， 森努， 上床浩一: 平成 13年度塑
性加工春季講演会: 213-214 (2001) 
38. ア ル ミ 矩形中空押 出 し の 非定常 プ ロ セ ス へ の シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適用 . 稲垣稔之， 村上哲， 高
辻則夫， 松木賢司， 磯良光之， 室谷和雄， 正保
順 : 平成 13年度塑性加工春季講演会 : 2 1 7司218
(2001) 
39 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金切 削 チ ッ プ の ECAP Iこ
よ る 均質固化成形. 曾 田 哲夫， 松木賢司， 高辻
則夫: 平成13年度塑性加工春季講演会: 353-354 
(2001) 
40. 5056 ア ル ミ ニ ウ ム 合金熱間押 出 し 材 の 表面性状
に 及 ぼす放電被覆 ダ イ ス 表面改質 の 影響. 高辻
則夫， 松木賢司， 室谷和雄， 曾 田哲夫， 増淵竜
治: 軽金属学会第 100回春期大会 : 75-76 (2001) 
41. 6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速切削特性. 上 田毅
2000年�200 1 年研究業績一覧
文， 山 田茂， 高辻則夫， 山崎正樹: 軽金属学会
第 100回春期大会: 253-254 (2001)  
42 . AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金 切 削 チ ッ フ。 押 出 し 形
材 の 表面粗 さ の 生成 に 及 ぼす メ タ ル フ ロ ー の 影
響. 佐藤寿， 松木賢司， 曾 田哲夫， 高辻則夫，
室谷和雄， 正保/1国 : 軽金属学会第 100 回春期大
会: 265-266 (2001) 
43. AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 熱 間押 出 し 加工性 に
及ぼす押 出 し 条件の 影響. 高辻則夫， 松木賢司，
曾田哲夫， 室谷和雄， 村上哲， 政誠一， 正保/1国:
軽金属学会第 100回春期大会: 267-268 (2001)  
44. ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工 時 に 生ず る 押 出 し
金型表面圧力分布 の 測 定. 森努， 高辻則夫， 松
木賢司， 曾 田 哲夫， 室谷和雄， 上床浩一: 第52
回塑性加工連合講演会: 109-110 (2001) 
45. ア ル ミ 矩形中空押 出 し に お け る メ タ ル フ ロ ー 及
び金型強度へ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適用 . 稲垣
稔之， 村上哲， 高辻則夫， 松木賢司， 磯貝光之，
室谷和雄， 正保順: 第52回塑性加工連合講演会:
1 1 1- 1 12  (2001) 
46. ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工中 の 押 出 し 金型変
形 に 関す る 研究. 森努， 高辻則夫， 松木賢司，
曾 田哲夫， 室谷和雄， 上床浩一: 第52回塑性加
工連合講演会: 1 13田1 14 (2001) 
47.  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ 固化材 の 機
械的性質 に及ぼすECAP条件の 影響. 曾田哲夫，
松木賢司， 高辻員iJ夫 : 第52回塑性加工連合講演
会: 135-136 (2001)  
プロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Characteristics of S-N Curve and 
Subsurface Crack Initiation Behavior of 
High Strength Steel in Gigacycle Fatigue . 
Lian Tao LU， K. Shiozawa and S .  Ishihara: 
Materials Science Research International 
STP Vol. 1: 35-40 (2001) 
2 .  Thermomechanical Effects on the Fatigue 
Crack Propagation due to Rolling Contact 
with Frictional Heat and Crack-Face Fluid 
Pressure， T. Goshima， S. Ishihara and M. 
Shimizu: Proc. 4th Int. Congress on 
Thermal Stresses: 129-132 (2001)  
3 .  Effect of Anisotropy on Thermal Stress 
Induced in the Newly Developed Thermal 
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Shock Test ， S. Ishihara， T .  Goshima， S. 
Iwawaki，  M. Shimizu and S .  Kamiya: Proc 
4th Int. Congress on Thermal Stresses : 
279-282 (2001)  
4 .  Temperature Dependence of Damage in 
CFRP Laminates Subjecte to Corrosion of 
Steel Ball . M.6  Shimizu ， T .  Adachi ， T .  
Goshima:  Proc. 4th Int. Congress on 
、 Thermal Stresses: 371-374 (2001) 
5 .  Effect of Stress Amplitude on the 
Corrosion-pit-growth Behavior of Pure 
Aluminum in a Sodium Chloride Solution， 
S .  Ishihara， T .  Goshima， 日. Chiba， S. 
Nomata， S .  Sunada and A.  J .  McEvily : to 
be aeared in Proc. Second Int. Conf. on 
Environment Sensitive Cracking and 
Corrosion Damage: 354-361 (2001) 
6 .  Development of Database for Heat 
Resisting Alloys. K. Isonishi ， S. Nishino， 
T.  Itoh， K. Shiozawa， M .  Jono ， R .  
Murakami， K.  Okada， Y .  Fukuchi and J .  
Kikuchi:  Materials Science Research 
International ， Special Technical Publication 
- 1 :  1 1- 16  (2001) 
7 .  Characteristic S-N Property of High 
Carbon Chromium Bearing Steel in Ultra­
Wide Life Region under Rotating Bending. 
T. Sakai ， M.  Takeda， N. Tanaka， M.  
Kanematsu， N.  Oguma and K .  Shiozawa: 
Materials Science Research International ， 
Special Technical Publication - 1 :  41-46 
(2001) 
8 .  Construction of Database on Heat 
Resistant Alloys and Some Analyses of 
Creerp properties : S. Nishino ， M. Jono， K. 
Shiozawa， 1 .  Tomizuka， R. Murakami， S. 
Hattori ， K. Okada， K.  Awazu ， Y. Fukuchi， 
K.  Isonishi ， T .  Itoh and J .  Kikuchi : 
Proceedings of the 7th International 
Conference on Creep and Fatigue at 
Elevated Temperature (Creep 7) No.01-201 :  
539-543 (2001)  
9 .  Effect of Anodized Coatings on Fatigue 
Strength in Aluminum Alloy . K. Shiozawa， 
H. Kobayashi ， M. Terada and A.  Matsui : 
Surface Treatment V ，  Computer Methods 
and Experimental Measurements for 
Surface Treatment Effects (Ed. by C. V .  
Brebbia， WIT Press ， UK) : 397-406 (2001)  
10 .  Shot-Peened High-Strength Steel . K.  
Shiozawa and L .  Lu: Proceedings of the 
International Conference on Fatigue in the 
Very High Cycle Regime (Editors S .Stanzl 
Tschegg and H.Mayer) : 165- 172 (2001 )  
11 .  Application of Simulation Technology on 
the Non-Steady Metal Flow Conditions 
with Hollow Die Extrusion. T. Inagaki，  S .  
Murakami， N .  Takatsuji ，  K .  Matsuki ， M. 
Isogai ， J .  Shobo:  International Conference 
on Advances in Materials and Processing 
Technologies ， Madrid， Spain : (2001) 
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エ ネ ル ギ ー ・ 環境工学大講座
教 授 竹 越 栄 俊
教 授 奥 井 健
助教授 江 上 繁 樹
助教授 平 津 良 男
助教授 早 川 英治郎
講 師 川 口 清 司
講 師 瀬 田 剛
助 手 小 坂 暁 夫
技 官 渡 辺 秀
技 官 喜多野 幸
原著論文
1 . 油 ・ 水 の 混合液 を 用 い た 氷蓄熱(第 2 報， 添加
剤 の 製氷過程 へ の 影響 の 検討). 松本浩二， 塩
川康夫， 岡 田 昌志， 川越哲男， カ ン ・ チ ェ ド ン ，
平 津 良 男 : 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 Vo1.67 :
804-809 (2001) 
2 .  ミ ス ト 冷却 に お け る 超微細構造面 の 伝熱促進効
果(単一液滴 に よ る 蒸発実験). 瀧本昭， 松川 昌
史 ， 小 坂 暁 夫 : 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編
Vo1.67 ，  No.658: 1445-1450 (2001)  
3 . コ ン ビ ュ ー タ チ ッ フo用 小型沸騰冷却器 (沸騰部
熱抵抗 の 低減) . 田 中栄太郎， 川 口 清司， 寺尾
公良， 鈴木 昌彦， 田 中公司 : 日 本機械学会論文
集B編 Vo1 .67 ， No.659: 1809-1815 (2001)  
4 . 大電力制御盤用 小型冷却器 (傾斜 フ ィ ン を 有す
る 対 向 流形熱交換器 の 数値解析) . 川 口 清司 ，
岡本義之， 鈴木 昌 彦， 真船利宏: 日 本機械学会
論文集B編 Vo1.67 ， No.660: 2048-2054 (2001) 
5 . 大電力制御盤用 小型冷却器 (冷却器送風系 の 数
値解析) . 川 口 清司， 真船利宏， 鈴木 昌彦， 岡
本 義 之 : 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B 編 Vo1 .67 ，
No.660: 2055-2061 (2001) 
6 . 熱交換一体形 フ ァ ン に お け る 内部流れ と 伝熱特
性. 川 旧 清司， 鈴木 昌 彦 : 日 本機械学会論文集
B編 Vo1 .67 ， No.662:  2518-2524 (2001 )  
7 .  FDLBMへ の 半陰解法 の 適用 と 数値的安定性解
析 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 : 日 本機械学会論文集B
編 Vo1 .67 : 54-63 (2001) 
その他の論文
1 . 分子動力学法 に よ る 吸着過程 の 基礎的研究. 平
2000年�200 1 年研究業績一覧
津良男 ， 井上真敬， 竹越栄俊， 佐藤壮市: 日 本
伝熱学会北陸信越支部200昨度秋期伝熱セ ミ ナ ー :
1-3 (2000) 
2 . LiBr水 溶 液 中 に お け る 氷 の 凝 固 ・ 融解潜熱 に
関 す る 研究. 平津良男， 村上岳， 竹越栄俊 : 日
本伝熱学会北陸信越支部2001年度春期伝熱 セ ミ
ナ ー : 25-26 (2001) 
3 .  LiBr水 溶液 中 に お け る 氷 の 凝 固 ・ 融解潜熱 に
関 す る 研究. 平津良男， 村上岳， 竹越栄俊: 第
38 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム Vo1 . 2 : 607同608
(2001) 
4 . 氷 の 融解潜熱 に 及 ぼす 吸着剤表面 エ ネ ル ギ ー の
影響 に 関す る 研究. 平津良男， 平木宏幸， 竹越
栄 俊 : 日 本 機 械 学 会 2001 年 度 年 次 大 会 Vo1 . 2 :
361-362 (2001) 
セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管 群 の 渦発生特性(騒音
を 抑制 す る 最適管群形状). 奥井健一， 岩淵牧
男 ， J l I 部泰 臣， 藤川 幸一郎， 村元健二: 日 本機
械学会講演論文集 No.017-1 : 355-356 (2001) 
6 . 深層水冷熱輸送方式 の 可能性 に 関す る 研究. 了
馬貴志， 岩淵牧男， 奥井健一: 第26回北陸流体
工学研究会: 講演番号A-3 (2001) 
7 . コ ン ビ ュ ー タ チ ッ フ。用 小型沸騰冷却器 (全姿勢
に お け る 冷却性能 の 向上). 田 中栄太郎， 川 口
清司， 寺尾公良， 鈴木昌彦 : 日 本機械学会2001
年度年次大会講演論文集 n ， No.01 - 1 :  413-414 
(2001) 
8 . 燃焼器 に お け る 着火時間の短縮化 と 起動時 エ ミ ッ
シ ョ ン の 低減. 上原昌徳， 川 口 清司， 伊藤彰，
鈴木昌彦 : 日 本機械学会2001年度年次大会講演
論文集 n ， No.01- 1 :  391-392 (2001) 
9 . 沸騰冷却 を用 い た コ ン ビ ュ ー タ チ ッ プ の 冷却.
川 口 清 司 : 第27回北陸流体工学研究会: 講演番
号4 (2001) 
10 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 潜熱 ・ 表面張力 エ ネ ル
ギ ー の モ テ。 ル化. 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 : 日 本流体
力学会年会2001講演論文集: 289-290 (2001) 
1 1 . 格子ボ ル ツ マ ン法に よ る 二相流の シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン . 瀬 田 剛， 高橋亮一: 第4回 オ ー ガ ナ イ ズ ド 混
相流 フ ォ ー ラ ム 講演論文集: 55-60 (2000) 
12 . 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン モ デソレ に 対す る 安定性解
析 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 : 第 13回計算力学講演会











1 . 放電加工 回 路 と 制御 精密加工実用 便覧 小原
治樹 : (精密加工実用 便覧編集委員会編 : 日 刊工





























プロ シーデ イ ング等
1 . A Study on Latent Heat of Water included 
in Adsorbent . 
Hiraki : H.  
Symposium on Thrermal Engi:neering and 
Science : 93-96 (2001)  
2 .  On a twisted 
Egami : 
Applications (ed . 
Kluwer に 採録予定
3 .  On calculation of exponential growth rates. 
E .  Hayakawa: 力 学系理論 の 新 し い 展 開 (数
理解析研究所講究録) 1 179: 143-147 (2000) 
Y. Hirasawa， E .Takegoshi ， 
The 7th International 
of L(l ，X) .  S .  
and Its 









1 .  Ramanujan Formula of The Dedekind Zeta­
Functions of Totally Real Number Fields . 
S. Egamni: 日 中数論 セ ミ ナ ー ， 近畿大学九州
工学部(福岡県飯塚市) ， 日 本 3月 (2001)
2 .  The Selberg Kernel Function and 
Square of Automorphic L-Functions，  Zeta 
Functions and Allied Functions. S. Egami 
数 学 研 究 所 ， ド イ ツ 9 月
Mean 
原著論文
1 . 振動速歩型移動機械の 基礎的研究. 小泉邦雄，
日 下善雄， 佐 々 木基文， 笹木亮， 木下巧士: 日
本機械学会論文集C編 Vo1 .67 ， No.660: 2595 
2600 (2001)  
2 . 薄液膜の蒸発 ・ 沸騰 に 関 す る 分子動力学的研究.
岩城敏博 : Thermal Science & Engineering， 
Vo1 .9 ，  NO.3 :  1 -10 (2001)  
3 . 素焼 き 陶器表面形状 の A F M計測 と 水分蒸発特
性 . 佐 竹 信 一 : Thermal Science 
Engineering， Vo1 .9 ，  NO. 1 :  33-38 (2001)  
4 . ワ イ ヤ 放電加工 の加工精度 に 関す る 基礎的研究
(第 5 報 休止時間制御 を 用 い た 小 円 弧凹 コ ー ナ
荒加工 の 加工 時 間短縮方法) . 小原治樹， 大住
剛， 今井渉， 山岸亮介， 羽多野正俊: 電気加工
学会誌Vo1 .34 ， NO. 77 :  15-21  (2000) 
5 . ワ イ ヤ 放電加工の 放電爆発力 の解析. 中瀬正博，
小原治樹， 大住剛， 羽多野正俊: 電気加工学会
誌Vo1.34 ， NO.77 :  22-29 (2000) 
6 . ワ イ ヤ プ ロ ー ブを用 い た 微細貫通形状精度計測
装置 の 開発 . 辻晶樹， 小原治樹， 大住剛， 羽多




(2001 )  
(200 1) 
7 .  A Method to Machine Three-Dimensional 
Thin Parts . H. Obara， T. Watanabe ， T .  
Ohsumi， E .  Ninomiya， M.  Hatano : 
Initiatives of Precision Engineering at the 
Beginning of a Millennium: 87-91 (200 1) 
8 .  Development of Measuring System 
Equipped with Wire Probe to Measure Fine 
Contour Shape of Penetrated Specimen. H .  
Obara， M.  Tsuji ，  T .  Ohsumi ， M.  Hatano: 
Initiatives of Precision Engineering at the 
Beginning of a Millennium: 804-808 (2001)  
9 .  Bank Angle of a V -Type 12-Cylinder Engi 
ne . N. Ito ， A.  Nakagawa， R. Kitamura: 
JSME Int .J .  Series C .  Vo1 .44， NO.3 :  643-649 
(2001)  
そ の他の論文
1 . 全方向移動型跳躍 ロ ボ ッ ト の 研究. 片 山義和，
佐 々 木基文， 笹木亮， 小泉邦雄: 日 本機械学会
北 陸信越支部第38期総会 ・ 講演会講演論文集 :
207 -208 (2001)  
2 . 振動速歩型移動機械 の 室 内走行問題. 日 下善雄，
小泉邦雄， 佐 々 木基文， 笹木亮， 木下巧士: 日
本機械学会北陸信越支部第38期総会 ・ 講演会講
演論文集: 163-164 (2001) 
3 . 在宅高齢者 の た め の 移乗介助機器 の 開発 第2
報 抱 き 上 げ型 の場合. 小泉邦雄， 佐 々 木基文，
笹木亮， 木下巧士， 般若慎一郎， 塚 田雅士， 南
出悦弘， 稲垣和夫 : 2001年度精密工学会春季大
会講演論文集: 589 (2001) 
4 . 反射角 の 変化 と 位相 シ フ ト 法 を 用 い た 形状測定
法. 野村俊， 神谷和秀， 奥 田 聖一 ， 山 崎恵信，
田代発造， 吉川和男 : 2001年度精密工学会春季
大会学術講演会講演論文集: 600 (2001) 
5 . 放電加工面損傷 モ ニ タ リ ン グ装置 の 開発 . 小原
治樹， 孫 田 多 佳之， 大住剛， 羽多野正俊， 電気
加 工 学 会 全 国 大 会 (2000) 講 演 論 文 集 : 17-20 
(2000) 
6 . ワ イ ヤ プ ロ ー ブ を 用 い た 微細貫通形状計測装置
の 開発. 小原治樹， 辻晶樹， 大住剛， 羽多野正
俊， 型技術Vo1 . 16 ， N 0 .8 : 56-57 (2001) 
7 . ワ イ ヤ 放電加工精度 の 加工精度 に 関す る 基礎的
研究(第 6 報 仕上 げ加工 の 加工条件 と サ ー ボ
2000年�200 1 年研究業績一覧
特性 の 検討) . 小原治樹， 大住 剛， 正橋祐也，
宮 西 敏 ， 羽 多 野 正 俊 ， 電 気 加 工 技 術 Vo1. 25 ，
NO.81 :  23-31 (2001) 
8 . ワ イ ヤ 放電加工 に お け る 超硬合金 の 電食 に 関す
る 研究 . 小原治樹， 佐藤治寿， 大住剛， 羽多野
正俊: 2001年度精密工学会秋季大会講演論文集:
109 (2001) 
9 . 凹 凸路面 を走行す る 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 運動
制御 - G A を 用 い た 路面形状推定 お よ び動力学
/幾何学的補償 の 効果 一 . 羽多野正俊， 大住剛 ，
小原治樹 ， 高瀬博文 ， 塚 田 茂和 : 第 19回 日 本 ロ
ボ ッ ト 学会学術講演会: 891-892 (2001) 
10 . 凹 凸路面 を走行す る 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 運動
制御-GA を 用 い た 路面形状推定 と 動力学補償法
の 実機 に よ る 評価 . 塚 田茂和 ， 羽多野正俊， 大
住剛 ， 小原治樹 ， 高瀬博文 ， 日 本機械学会2001
年度年次大会 : 207-208 (2001)  
1 1 . 人間 の 搬送 を 目 的 と し た 油圧駆動型 四足歩行 ロ
ボ ッ ト の 研究ー搭乗者 の 運動 に 起 因 す る 影響 に
関す る 実機 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 比較検討ー.
羽多 野正俊 ， 高瀬博文 ， 大住剛 ， 小原治樹 ， 和
田英敬: 日 本機械学会北陸信越支部第38期総会 ・
講演会: 201-202 (2001) 
12 . 人間 の 搬送 を 目 的 と し た 油圧駆動型 四足歩行 ロ
ボ ッ ト の 研 究ー抗力 を 規範 と し た 搭乗者 の 運動
の 検討 . 河原寛之 ， 羽多野正俊 ， 高瀬博文 ， 大
住岡正 小原治樹: 日 本機械学会北陸信越支部第
38期総会 ・ 講演会: 199-200 (2001) 
13 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 転倒 に 関 す る 研究ー移動
機構部 も 利用 し た 安定化運動 の 効果 : 羽多野正
俊 ， 大住剛 ， 小原治樹 ， ア ド パ ン テ ィ 2000 シ ン
ポ ジ ウ ム 講演会: 59-64 (2001) 
14. 焦点 は ずれ画像 に よ る 形状測定法 に 関す る 研究.
若嶋真博， 田代発造， 吉川和男， 野村俊， 神谷
和秀， 奥 田聖一: 2001年度精密工学会春季大会
学術講演会講演論文集: 601 (2001)  
15 . 包絡面 に よ る 回転物体 の 形状測定. 鄭柱勇 ， 田
代発造， 吉川和男， 野村俊， 神谷和秀， 奥 田 聖
一， 松本次郎: 2001年度精密工学会春季大会学
術講演会講演論文集: 602 (2001) 
16 .  リ ン グ干渉計の収差係数を考慮 し た誤差解析法.
45 -
神谷和秀， 野村俊， 奥 田 聖ー， 日 高真太， 田代
発造， 吉川和男 : 2001年度精密工学会春季大会
学術講演会講演論文集: 605 (2001) 
富 山大学工学部紀要第53巻 2002 
17. ラ テ ラ ル シ ア リ ン グ干渉計 に よ る 球面 ミ ラ ー の
形状測定 多方向 シ ア に よ る 形状測定 一 . 奥 田
聖一， 神谷和秀， 野村俊， 河内 弘次郎， 田代発
造， 吉川 和 男 : 2001年度精密工学会春季大会学
術講演会講演論文集: 607 (2001) 
18 . 位置 測定 の た め の 回折格子 を 用 い た 干渉計 一
光学配置の最適化 に よ る 収差補正 一 . 神谷和秀，
日 高真太， 野村俊， 田代発造， 吉川和男， 三野
正幸: 2001年度精密工学会秋季大会学術講演会
講演論文集: 649 (2001) 
19. ス ペ ッ ク ル干渉 に お け る 有効 な ス ペ ッ ク ル に 関
す る 研究. 中 田 高行， 田代発造， 吉川 和男， 栗
岡浩二， 野村俊， 神谷和秀， 奥 田聖一， 粛藤建
夫: 2001年度精密工学会秋季大会学術講演会講
演論文集: 651 (2001) 
20. 等高歯 ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポ イ ド ギ ヤ に 関す る 研
究. 舟橋公祐， 伊藤紀男 ， 桐 昭弘， 牧嶋真也:
日 本設計工学会北陸支部研究発表論文集: 31-
34 (2001) . 
プロ シーデ ィ ング等
1 .  Development of Twin-type Resistorless 
Power Supply for Electrical Discharge 
Machining. H. Obara， T. Ohsumi ， M.  
Hatano， Proc. of  the 13th International 
Symposium of Electro-machining: 153- 160 
(2001) 
2 .  Development of Surface Damage 
Monitoring System for EDM. H. Obara， T .  
Magota， T .  Ohsumi， M.  Hatano ， Proc. of 
the 13th International Symposium of 
Electro-machining: 677-683 (2001) 
3 .  A Spool Control in the Small Range of the 
Flow Rate of a Hydraulic Proportional 
Valve. T. Ohsumi ， H. Takase ， H. Obara， 
M.  Hatano: Proc. of the 5th International 
Conference on Fluid Power Transmission 
and Control (ICFP'2001) :  18-22 (2001)  
4 .  Modeling of Mobile Manipulators on 
Irregular Terrain and Evaluation of 
Disturbance Torques. M. Hatano ， M.  
Minami ， T .  Ohsumi ， H .  Obara: 
International Conference on Advanced 
Intelligent Mechatronics Proceedings: 1297 
1302 (2001) 
5 .  Exciting Moment Analysis of a V-12 
Engine. N .  Ito ， A .  Nakagawa， R.  
Kitamura， A.  Kiri : Shanhai CHINA， CMES 
ICME 2000: CD-ROM (2000) 
国際学会
1 .  Motion Characteristics of Elliptic 
Resonator for Microfeeder. T. Sasaki ， K. 
Koizumi and M. Sasaki: 3rd IFToMM 
International Micromechanism Symposium， 
September: 26-29 (2001) 
2 .  Position-Sensing Grating Interferometer 
for a Specular Object -Analysis 
Considering the Aberration- .  K. Kamiya， 
T .  Takashi ， S .  Okuda， H.  Tashiro ， K. 
Yoshikawa: 2001 International Conference 
on Optical Engineering for Sensing and 
Nanotechnology (ICOSN2001) ，  Y okohama， 
Japan June: 416-419 (2001)  
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2000年�2001 年研究業績一覧
8 . パ ル ス 通電加圧焼結 さ れ た ア ル ミ ニ ウ ム 粉末 の
酸化被膜 に 及 ぼすノ�}レ ス 通電の 影響. 長柄毅一，
横 田 勝， 野瀬正照， 富田正吾， 神谷孝志， 佐治
重興 : 日 本金属学会誌65巻 : 726-733 (2001)  
9 . メ カ ニ カ ル ア ロ イ ン グ法で創製 し た Cu-20%C
強制固溶体の熱的安定性. 佐治重興， 角 倉孝典，
正者英司， 穴 田 博， 寺 山清志 : 伸銅技術研究会
誌40巻 : 198-202 (2001) 
10 . 極低温圧延を施 し た ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 室温 に
お け る 回復過程. 古井光明 ， 川 上貴之 ， 佐治重
興 : 軽金属51巻 : (in press) (2001) 
1 1 . β '単 相 Cu-Zn合 金 の 低温相分解過程 に 対 す る
第3添加元素 の 影響. 池野進， 上谷保裕， 品 川
不二雄， 松 田健二: 伸銅技術研究会誌39巻: 75-
83 (2000) 
12. Al-1 .6mass%Mg2Si合金の DSC測定 と 時効析 出
物 の 高分解能透過型電子顕微鏡観察. 池野進，
松井宏 昭， 松 田 健二， 寺 山 清志， 上谷保裕 : 日
本金属学会誌65巻: 404-408 (2001) 
13 .  Mg2Si濃 度 の 異 な る AlcMg-Si合金 の DSC測 定
と 時効析出組織 の 高分解能電顕観察. 松 田健二，
松井宏 昭， 寺 山 清志， 上谷保裕， 池野進 : 日 本
金属学会誌65巻 : 409-413 (2001) 
14. 6082 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 時効析出過程 に 対す る
Mnお よ び過剰Si量 の 影響.松 田 健二， 藤井良，
川畑常員， 上谷保裕， 池野進:軽金属51巻: 279-
284 (2001) 
15. Cu-1 .0mass%Fe 合金 の 析 出 挙動 に 及 ぼ すBe徴
量添加 の 効果 . 門前亮一 ， 北貴之 ， 北和久 ， 松 田 健
二: 日 本金属学会誌65巻: 695-700 (2001) 
シ リ コ ン を 添加 し た Cu-36 .08%Zn合金 に お け る
α 相 の 形態観察 . 松 田 健二 ， J 1 1 畑常員， 上谷保裕，
池野 進: 伸銅技術研究会誌40巻: 69-73 (200 1) 
17. Fe-Mn 炭化物 の 酸化機構. 橋爪隆， 寺 山清志，
島崎利治， 伊東昨 : 高温学会誌27巻 : 1 19- 123 
(2001) 
18 .  Cr203 の 炭素還元機構 . 橋爪隆， 寺 山 清志，
島 崎 利 治 ， 伊 東 昨 : 高 温 学 会 誌 :(in press) 
(2001) 
19 .  Titanium四Flake Reinforced Aluminum­
Matrix Composite Prepared from 
Multilayered Foils by Cold Pressured 
Welding.  Y. Okumura， S. Saj i ，  H. Anada: 
Advanced Engineering Materials 2: 818-82 1 
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16.  
物質生命 シ ス テ ム 工学科
原著論文
1 .  Ni-Al粉末 を 容射 し た 5083 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の
レ ー ザ に よ る 表面合金化. 富 田正吾， 中 国一博，
佐 治 重 興 ， 久 保 卓 也 : 軽 金 属 50 巻 : 614-618 
(2000) 
2 . 高 エ ネ ル ギ ー 遊星 ボ ー ル ミ ル に よ る A195-xFex
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